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A Microphotometric Study on the Nuclear DNA Content 
in Cells of Human and Experimental Large 
Intestinal Carcinomas 
HIROYASU HASEGAWA 
The 2nd Department of Surgery, Faculty of Medicine, Yamaguchi University 
(Director: Prof. Dr. KOICHI lSHIGAMI) 
The nuclear D)','A content of 5 normal epithelia‘7 adenomas and 31 carcinomas of the large 
intestine in humans was measured and the correlation between the DNA distribution pattern 
and histologic findings was evaluated. 
In the nuclear DNA content there was not a statistical di百erencebetween normal epithelia 
and adenomas司 buta significant differen何 betweenadenomas and carcinomas (p<0.01) was 
found. 
The borderline lesions were classified as benign or malignant based on their DNA distribution 
patterns. The results showed that the tumors larger than 2.9 c in the mean DNA content, 36.0% 
in the percent・over-3 c value and 3.9% in the percent over 4 c value were regarded as carcinoma. 
The nuclear DNA content of 31 carcinomas was compared with 8 prognostic factors to in 
vestigate whether the nuclear DNA content in cancer cells reflects the degree of clinical malignan司
cy. The mean D'.';A content in histologic differentiation and the peak DNA content in vascular 
invasion had a significant difference (p< 0.05). 
The nuclear DNA content of 5 normal epithelia and 24 tumors induced with 1,2-dimethyl-
hydrazine of the larg巴 intestinein rats was measured and the correlation between the DNA 
distribution patterns and histologic findings was evaluated. The results showed that the nuclear 
DNA content tended to increase with an increase in atypia. This gradation was useful in 
determining the process by which large intestinal adenoma transforms into carcinoma. 
Key words: Adenoma of the large intestine, Carcinoma of the large intestine, Experimental carcinoma of 
the large intestine, Nuclear DNA content, DNA histogram. 
索引語：大腸腺腫，大腸癌，実験大腸癌，核 DNA景， DNAヒストクラム．
Present address: The 2nd Department of Surgery, F川 ultyof Medi《ine,Yamaguchi University, 1144 Koguehi, 
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中に DMH350mgと Ethylenediaminetetraacetic 
acid (EDT A) 1, 500 mgを溶解し，さらに 2NNaOH 
にてpH6. 5となるように調製した．この溶液を用い，





















0. 05）ちの Collagenasetype IVを含む Locke-Ringer液
37。C l～2時間
↓←洗浄（2000r.p.m. 5分間）
















について厚さ 4μ と 30μ の2種類の切片を交互に
作成し， 4μ の切片はへ7 トキシリン・エオジン染色
(H. E 染色）を施して組織学的検索に供した.30μ 切
片は芦原ら仰の方法ICて細胞分離操作を行う乙とにし























幅（最低値と最高値の差）， over 3c ( 3倍値を越える核
















最頻値 2.61土0.156c，分散幅 3.50±0. 953c と正常
上皮よりもやや高い値を示し， over3c 25士3.2%で，









｜例数｜ 平均値（c) ! 最頻値（c) I 分散幅（c) I over知名） i. over 4c(%) 
正常上皮 ｜ 5 i 2. 47土0.144柿 2.37±0. 097林 I2. 09士0.18:1帥 11±3. 2柿 I o 料
腺 腫 1 1 1 2. 11土0.099柿 2.61土o.156* 1 3. so土0.953糾 I 2s土3.2帥 I 2士0.5帥
癌 I31 I 3.39土o.414 3.12±0. 611 I s.18土r.385 I sg土3.3 I 24土2.9
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大腸正常上皮 大腸腺』重 大腸癌
図1 ヒト大腸の細胞核 DNAヒストクラム
散幅 5.18±1. 385cと高く， over3c 59±3. 300, over はできなかった．






したととろ，平均値 2.9c以上， over3c 36. 0%以上， について比較した（表4）.粘液癌は非粘液癌lζ比べて
over 4c 3. 9%以上を癌とみなすととができた．最頻 すべての項目において高値を示し，平均値において有
値と分散幅については，癌と非癌組織を分離すること 意差（pく0.05）を認めた．非粘液癌については，分化
表4 組織型の比較
竺苧型｜例数｜干竺（c) I 最頻値＿（~時（c) I over州五円 over4c(%) 
高分化腺癌i 6 I 3. 21土0.187 I 3. 09±0. 375 I 4. 54士o.967 I 54±13. s 15±6.1 
中分化腺癌 117 I 3.35±0.443 I 3.05±0.689 I 5.41±1.585 I 59土i1.o I 23土16.9
低分化腺癌｜ 4 I 3. 43土0.434 • 3. 06土0.611 • 4. 35土0.468 I 62±26. 0 I 26 :':13. 8 
平均（腺癌） I21 I 3.33±0.3州 3仙 0.6021 5.06±1.399 i 56±17.6 I 22±14.s 
粘液癌I4 I 3.80±0.州 3.55士0.559 i 6.01土1.025 I 恥 10.2 35±19. 7 
* pく0.05
表5 深達度の比較
深達度 i例数日函下）｜最頻値（c) I 分散幅（c) I over 3c(%) 
s （ー） I 13 I 3.32±0.515 I 3.06土o.600 I 5.仇 l飴5I 55±20.1 
s ( +) I 18 I 3. 46士0判3.1山 31I 5. o山 831 63±17.0 









品五五l例数｜ 平均値（c) I 最頻値（c) I 分散幅（c) I over公（%） j over 4c儲）
n （ー） I 14 I 3. 44±0.必71 3.16±0. 6πi 5. 4凶叫 6山 5 I 叩 8
n (+> ! 17 I 3.35±0.3吋3.10土o.570 I 4. 99士1.2叫 5山 1 I 山 3.8
mean±S.D. 
表7 部位の比較
部 位！例数！平均値い）！最頻値い） _I 分散幅（c) I over 3c（勿） I over 4c（銘）
盲腸 i 4 i 3.42±0.必iI 3.侃±0.643 ! 5. 33±1.137 ' 63士23.9 I 24土12.1
上行結腸｜ I i I ! I 
横行結腸 4 3. 60±0.162 3. 30±0. 211 : 5. 51土0.843 j 77士10.9 I 25±6. 6 
下行結腸 7 3. 51 ±0. 582 3. 30土1.002 I 4. 91±1. 724 i 59士20.3 I 31土24.4
S字状結腸
結腸平均 15 3.49土0.448 3. 23土o.736; 5.18±1.3331 65±19.7 I 27土17.5 









n（一）群と n（＋）群の核 DNA量を比較すると，す f) 静脈侵襲の比較
べての項目において n（ー ）群の方が n（＋）群よりやや v（一）と v（＋）の核 DNA量を比較すると， v（＋）は
高い値を示したが，有意差は認められなかった（表6). v( ）よりすべての項目において高い値を示し，最頻
表8 リンパ管侵襲の比較
会長長 l例数｜ 平均値（c) I 最頻値（c) I 分散幅（c) [ over 3c（第）
ly (-=;-1--;-r 3. 38土o.~T工ムo~λ~~561 －~ム示






静脈侵襲 例数 平均値判 l 時（c) I分散幅（c) I ovふ釘 over4c(%) 
v I ) 20 3.31±0.373 2.95±0.仰 5日m下二云三子 I~…←



















2.87±0.276 I 4.49ci0.453 I 
3.11土o.749 I 5. 73士1.691 
3.18土o.605 I 5.16士0.842 ' 
3.11土0.574 i 4.82±1. 359 
3.26土0.725 i 4.96士1.556 
平均値（c)stage 1例数
I 2 
] ! 10 
皿 ！ 6 
N j 8 
v i 5 
表12 腫 蕩発生部位
I Group 2: Group 31 Group 41 Group 5 
i (n=7) i (n=5) ! (n=5) I (n=7) 
4 2 
1 
1 ! 1 
1 5 

























Group 1 5伊lj,Group 2 7伊U,Group 3 5伊U,Group 4 
5例， Group5 7例の核DNA量およびヒストグラムを
表14，図7に示す．
a) Group 1 
Group 1 5例の核 DNA量は，平均値2.40±0. 202c, 












癌の順IC.,Group 1, 2, 3, 4. 5とした（図2,3, 4, 5, 
6）.乙の基準に従い病変を分類すると， Group1 5例，
Group 2 7例， Group3 5例， Group4 5例， Group


















10. 0～ 1 
粘膜面最大径と組織像
Group 2 (;roup 3 Group 4 Group 5 




































c) Group 3 





d) Group 4 
Group 4 5例の核 DNA量は， Group1 lζ比べてす
べての項目において有意差（p<O.01）を認め，Group2 




e) Group 5 





｜例数｜ 平均値い）｜ 最頻値判｜ 分散幅ピ~： over 3c（匂）
5 I 2. 40土0.202 ! 2. 41土O即 I1. 65±0. 373 I 6±6. 2 
7 ! 2. 72±0.124 I 2. 57士o.153 I 2. 33士0.171 23二10.4
5 I 2. 74土o.090 I 2. 59土o.105 I 2. 33士o.555 I 24±8. 1 
5 I 2. 92土0.093 ! 2. 83土0.161I 2. 47 =o. 358 I 40土8.8
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2C 4C 6C 
Group 4 Group 5 
図7 ラソト大腸の細胞核 DNAヒストグラム


















4 ****I I 
5 ** ** ＊水本










































































































いGroup2 （軽度）， Group 3 （中等度），Group 4 （高度）
の3群に分類し， Group4の中で粘膜下層以下へ浸潤









結果を得た．また， Group4と Group5の核 DNA
量を比較すると， over4cを除き有意差を認めなかっ
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